



The Relationship among Female College Students’ Health, 








The goal of this study is to identify the relationship among female college students’ 
health, lifestyle, and eating habits. For this purpose, a diagnostic inspection of their 
health and lifestyle and an eating habit assessment were conducted to 372 female 
students aged 18 to 20 from two colleges in Japan. The results are as follows: 
1. The judge values of social health, and ingestion situation of vitamin C differed 
between 2 colleges, and it was found that the health education should be adopted for 
each college. 
2. As an over all trend, the judge values of exercise and rest were lower than other 
lifestyle items. Besides, more than half of the examinees lacked in all necessary 
nutrients. Among food groups, sugar was taken more than necessary in a majority of 
the students; oil, meat, and grains were taken insufficiently in about a half of them; 
and a majority of the examinees lacked in other food groups. Female college 
students’ lifestyle and eating habits have a lot of problems, and plans for the future 
health education should be designed accordingly. 
 
The major findings from the factor analysis are as follows: 
1. Those who take a lot of green vegetables and fruits tend to take much 
vitamins,minerals and protein, have a regular pattern of sleeping and taking meals, 
eat well-balanced meals, exercise and rest a lot, and keep a healthy body. 
2. Those who consume much oil, are likely to take much fat, protein, energy, and 
vitamin B1, are inactive in positive health conducts, sleep irregularly and are in 
poor health socially and bodily. 
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実施対象は 1年間の必修科目「健康･運動科学実習」を受講する T女子大学 1年生 80名
（内 2000年 64名を T1-00とし、2002年 16名を T1-02とする。）と、半年の選択科目
「からだの科学」を受講する S女子短期大学生 292名（内 2001年 4月 1年生 71名を S1-01
とし、2年生 90名を S2-01とする。2001年 10月 1,2年生 68名を S01とし、さらに 2002
年 4月 1年生 16名を S1-02とし、2年生 47名を S2-02とする。）である。 
実施時期は 2000 年～2002 年で、健康度・生活習慣診断検査を 4 月に T1-00, T1-02, 
































図 1は 58の質問項目を 16の因子別に分類したグループ別の平均値を示しており、これ
らの値を 5段階プロフィールで判定すると、すべて 3に評価された。その中で、社会的健
康度iiは、T女子大学生がS女子短期大学生に比較して高得点を示した。 





































































































































































































































































































































































































































































































































埼玉女子短期大学紀要第 14号 2003.03  
表１ 因子負荷量 
 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 
VB2 0.65       
VA 0.64     -0.43  
VB1 0.59 0.46      
鉄 0.57       
緑黄色野菜 0.56     -0.41  
カルシウム 0.55  -0.44     
睡眠の規則性 0.51 -0.43      
食事の規則性 0.50       
VC 0.47       
果物 0.46       
運動意図・環境 0.44       
食品のバランス 0.43       
休養度 0.42       
脂質  0.66 0.46     
たんぱく質 0.40 0.58      
エネルギー  0.57      
積極的健康行動  -0.51      
身体的健康度 0.40 -0.42      
社会的健康度  -0.43 0.60     
油脂類  0.46 0.47     
穀類   0.42  -0.41   
熟眠度    0.50    
休養行動    0.44    
食塩     0.47   
肉類     0.40   
乳製品      0.46  
























固有地 5.19 4.06 2.44 1.93 1.47 1.37 1.26 
寄与率（%） 13.31 10.40 6.24 4.96 3.78 3.50 3.22 









て、ビタミン Cと砂糖類の過剰者は 46.9%と 50%を占め、油脂類、肉類、脂質、およびビ
タミン Aの不足者は 48.4%～68.8%を占め、他の栄養素と食品群は不足者が 70.3%以上を
占めた。図 5（T1-02）において、砂糖類と油脂類の過剰者は 68.8%と 43.8%を占め、穀類




類、ビタミン C、穀類、および脂質の不足者は 41.1%～65.2%を占め、その他の 8 種の栄























埼玉女子短期大学紀要第 14号 2003.03  
2.食生活充足状況 
 
全体的傾向として、8 種の栄養素と 9 種の食品群の不足者が多く、砂糖類の過剰者が多
いことより、偏った食生活者の多いことが示された。女子大生の食生活は改善すべき問題





















とし、健康度・生活習慣診断検査と食生活アセスメントを 18～20 歳の女子大生 372 人に
行った。判定の結果は以下のとおりである。 
















































4. 松本壽吉他「女子大生の健康生活習慣に関する研究 Ⅲ 健康度と栄養摂取ならびに食物消費構造」
『中村学園研究紀要』23,173-181,1991. 
5. 今井克己監『食生活アセスメント』トーヨーフィジカル発行,2000. 
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